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ABSTRACT: A total of 21 endophytic filamentous fungi were isolated from the young 
stems of Cinchona ledgeriana (Rubiaceae) cultivated in West Java, Indonesia. They 
were classified into six genera, namely nine Phomopsis spp., six Diaporthe spp., two 
Schizophyllum spp., two Penicillium spp., one Fomitopsis sp., and one Arthrinium sp. by 
using nucleotide sequence analysis of the internal transcribed spacers (ITS1 and ITS2) 
including 5.8S ribosomal DNA region and phylogenetic analysis.
抄録　インドネシア・西ジャワ州で栽培されているアカネ科植物 Cinchona ledgeriana
幼枝部から合計 21 種のエンドファイト糸状菌を分離した。それら糸状菌は、5.8S リ
ボソームＤＮＡを含むＩＴＳ領域の塩基配列解析および系統学的解析の結果、9 種の
Phomopsis 属 ., 6 種の Diaporthe 属、2 種の Schizophyllum 属、2 種の Penicillium 属 , 1 種
の Fomitopsis 属 , および 1 種の Arthrinium 属であることが明らかになった。
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